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Abstract 
Shock waves in a gas-solid particle mixture were experimentally studied by means of a horizontal 
type shock tube. Air and micro glass particles (particle diameter dp壬15μm)were used for the gas-solid 
particle mixture. 
Pressures and particle concentrations of the shock waves and shock wave velocities were measured 





















1 High Pressure Chamber 
2 Low Pressure Chamber 
3 Dump Tank 
4 Filter 
5 Partic1e Feeder 
6 Digita1 Vo1t Meter 
7 Universa1 Counter 
8 Driver-gas Bott1e 












































































1 Fluidizing Column 
2 Fil ter 
3 Part of Removing Moisture 
4 Storage Vessel 
5 Feed Screw 











衝撃波圧力は 250mm間隔で取り付けられた 2個の半導体圧力変換器(豊田工機， PMS 






名 称 lガラス粉末 Si02 (72. 77w%) 
外 観|白色微粉末
真比重 12.5
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P1/ 凡である。実験値は，隔膜圧力比P3/ Po=10.7，6.8， 4.9， 2.9の場合に得られたもので




図6に微粒子を含んだ場合の衝撃波マッハ数Mm と衝撃波強き P1/ 九の関係を示す。実験値
は， ηニ0.01-0.1， Ps/九=10.7，6.8， 4.9， 2.9の範囲で得られたものである。微粒子を含ま
110 
微粒子浮遊気体中を伝ばする衝撃波に関する実験
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図8 粒子質量濃度比 ηと衝撃波マッハ数Mmの
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図9 粒子濃度んの時間的変化に及ぼす衝撃波国10 粒子濃度ρの時間的変化に及ぼす質量濃度
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